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      In photogrammetry,  georeference  is a process to determine  ground coordinate 
based on measurement of photo coordinate. In digital photogrammetry, georeference 
process can be carried out using many softwares  which are widely available. 
Georeference is important in photogrammetry. There are many techniques of 
georeference such as rectification and orthorectification. The accuracy of 
georeference is very critical because it depends on the capability of the software to 
produce good accuracy. Today there are many software available for digital 
photogrammetry but each software may use different algorithm. The aim of this 
study is to make comparison of accuracy between three softwares ERDAS 
IMAGINE 2011, ArcGIS 9.3 and Global Mapper 13 using different georeference 
techniques. In this study, four aerial photos, acquired from Department of Survey and 
Mapping Malaysia and 11 GCPs and 21 CPs were established using rapid static 
technique of Global Positioning System (GPS) and secondary data were used to 
perform georeference process. Georeference  process was performed using the three 
softwares and these comparison was made based on Root Mean Square Error 
(RMSE). Also digitizing is carried out from the rectified and orthorectified photos in 
the three softwares. The distance measurements was also compared with distance 
measured on the ground. The RMSE based on point measurement, distance 
measurement and other factors such as time taken for processing was compared for 
the three softwares. In this study the results showed that orthorectification technique 
in ERDAS IMAGINE 2011 software produces better accuracy (±0.333m) compared  
to rectification technique in ArcGIS 9.3 (±0.879m) and Global Mapper 13 
(±1.367m). As conclusion, Global Mapper13 and ArcGIS9.3 can generate rectified 
photo with reasonable accuracy but both softwares could not produced block 
triangulation and orthophoto. However, ArcGIS9.3 and Global Mapper13 softwares 





                                                     ABSTRAK 
 
 
Dalam fotogrametri georeference adalah satu proses penentuan koordinat bumi 
berdasarkan pengukuran koordinat foto. Dalam fotogrammetri digital, proses 
georeference dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai perisian yang terdapat 
di pasaran. Georeference adalah sangat penting dalam fotogrammetri. Terdapat 
pelbagai teknik dalam penggunaan georeference contohnya rektifikasi dan 
ortorektifikasi. Ketepatan georeference adalah kritikal kerana ianya bergantung 
kepada kemampuan perisian tersebut untuk menghasilkan ketepatan yang baik. Pada 
masa kini, terdapat pelbagai perisian untuk fotogrammetri digital tetapi setiap 
perisian menggunakan algorithma yang berlainan. Tujuan kajian ini adalah untuk 
membuat perbandingan ketepatan diantara tiga perisian iaitu ERDAS IMAGINE 
2011, ArcGIS 9.3 dan Global Mapper 13 dengan menggunakan teknik georeference 
yang berbeza. Dalam kajian ini, empat foto udara yang diperolehi dari Jabatan Ukur 
dan Pemetaan Malaysia dan 11 titik kawalan bumi serta 21 titik semakan digunakan 
untuk melaksanakan proses georeference. Proses georeference dilakukan dengan 
mengaplikasikan tiga perisian tersebut dan seterusnya perbandingan dibuat 
berdasarkan kepada Root Mean Square Error (RMSE). Proses pendigitan juga 
dilakukan pada foto yang telah direktifikasi dan diortorektifikasi pada ketiga-tiga 
perisian tersebut. Pengukuran jarak juga dibandingkan dengan jarak sebenar di atas 
tanah. Perbandingan RMSE adalah berdasarkan titik pengukuran, pengukuran jarak 
dan beberapa faktor lain termasuk waktu yang diperlukan untuk pemprosesan bagi 
ketiga-tiga perisian turut dilakukan. Dalam kajian ini, hasil kajian menunjukkan 
teknik ortorektifikasi dalam perisian ERDAS IMAGINE 2011 menghasilkan 
ketepatan yang lebih baik (±0.330m) berbanding perisian ArcGIS 9.3 (±0.879m) dan 
Global Mapper 13 (±1.367m). Kesimpulannya, perisian ArcGIS 9.3 dan Global 
Mapper 13 boleh menghasilkan foto rektifikasi dengan ketepatan yang baik, namun 
kedua-dua perisian tersebut masih tidak dapat menghasilkan penyegitigaan udara dan 
ortofoto. Walaubagaimanapun, perisian ArcGIS 9.3 dan Global Mapper 13 adalah 
perisian mesra pengguna jika berbanding dengan perisian ERDAS IMAGINE 2011. 
  
